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Abstract 
In a refrig巴rationsystem， frost formation on a surface of heat exchanger often causes r巴ductionof heat 
transf巴rrate and increas of flow resistance of f1uid f10wing through the exchanger and is巴ventuallybound to 
an undesir呂b1巴increaseof power supp1i巴dto the system. Th巴refore，to study heat and vapor transfer in a 
frost 1ayer is very much important from the viewpoint of heat engine巴ringpractice. 
The且uthorspresent巴d，in this report， new formu1as to estimate the therma1 conductivity and the diffusion 
resistance factor in a frost 1ayer， both of which have corre1ationa1 effect not on1y on porosity' but a1so on 
microscopic structure of ice crysta1 in the frost 1ayer. The uti1ities of these formu1as were examined by 









































Pニ(B-bと(L-S) 弗 γf= 1 …・…・・・…・・…・一一・…・…・・… ( 1 ) 
rice 
となる。ここで，後の計算の便利のために，係数Eを
E=l-f(P記豆1) ........................ (2) 
と定義する。すなわち， Eは霜層が熱流に対してどの程度直列的であるか(または並列的であ
るか)を意味する係数であって E二 Pのときは霜層が直列構造のみで構成されている場合に








日 ( 3 ) 
1ーを(1-E).(1-K) 
が得られる。ここで， K =kair/kiceである。








kfmaxご Pkair+(1-P).kice ・・…・…・・…・……・・…・・ー ( 3 -b ) 
が得られ，図 2で示される通常の直列および並列構成の熱コンダクタンスに一致する。
霜層の拡散抵抗係数C (Krisher<4)による diffusionresistance factorの逆数)を









二1一(1-E)・(1-K).P/E …..・H ・-………………………… (5) 
となることがわかる。式(5 )において，直列構成のみの場合にはEニ Pとなることから，拡
散抵抗係数Cは最大値をとり
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. ( 6 ) 1-P 1/ 5•(1-P4/5)・(1-K)
c p 
ご 1 Dl/5・(1-P4/5)・(1-K) …...・ H ・..………...・ H ・..………(7)









(1_P1/3)+ /， ~?~ (1-p2!3)十Kp2!3
KP 



















































2πRTf77二 2πRhM(n∞- rlS)-Gs…………H ・H ・...・H ・(10)
となる。式(9 )および式(10)中のGsは，単位時間当り表面から霜層内部に拡散してゆく水
蒸気量を表わし
Gs二2πRID.C牛l_1 ... …・・・…・ ・ ( 11) 




一壬 (rk互主i=宅旦rD. C( !Z' !3 -n P"'2 i立 1... (12) dr ¥，"f dr)- R2-r~ l1FV\R~T3 RgT  ) dr Jr=R 
境界条件 fニ ro=で T=Tw 




H I dR 官 R R¥ r ~ ~I H'ρρ ¥ dT 1 
sニ I~ーと一一一 ln トIDCIー←一一 一一一τ ト一一|
kf ¥ R2-d ‘ ro 2/ L~~\ R~T3 RgTZ / dr Jr=R 
R{hH( T∞- Ts)+ H hM( rloo-rlS)} 1.. R …
H ・H ・(14)h ∞ ln~+ Tw 
f r。
dT¥ !ZH( T∞ Ts)+H hM(rl∞ rlS) 
) r=R二 rr.，，( H'ρρ¥1- ..... (15) 
/ わ+HIDCトーで 一一一一τ)1


















































以グ . ー . 圃 。。 2 t‘ 5 6 8 g 4 5 6 8 
"t (h) ペヒ (h) 






































































Rg 水蒸気のガス定数 (kg . m/kg'k) 
T ，温度 ('C) 
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